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Under PAM Form of Contract 2006, the Architect is empowered to issue 
various notices and instructions. As stated in the form of contract, all notices must 
b e communicated, sent out or delivered b y hand, mail or facsimile transmission. Any 
notice which is sent out by means other than that stated in the contract may b e 
rendered as not valid, as such the receiver can choose to ignore it. But in today's 
advanced electronic environment, most Architects' communicate or sent out their 
notices b y using e-mails -  a method which is not mentioned in the contract. Does this 
mean the notices are ineffective or inoperative? This may not b e so, b ecause with the 
passing of Electronic Commerce Act 2006, the Architect may now send out or issue 
the related notices b y using e-mail. Section 3 (2) of the Acts provides that e-mail can 
b e used as a means of communication b etween contracting parties, if they consented 
to it b y conduct. But there are several issues that need to b e looked into -  will the use 
of e-mail satisfies PAM 2006 notice requirement, i.e. written notice, authentication 
of e-mail sender, recipient and address, electronic signatures, time notices deemed 
served, received and acknowledgement receipt? The main aim of this research is to 
identify the issues associated with communicating Architect e-mail notices under 
PAM 2006. This research focuses on PAM 2006 Architect notice and selected 
commercial cases from the United Kingdom, Australia, Malaysia and Singapore. The 
methodology for this research is data analysis. This research found, Electronic 
Commerce Act 2006, allows the Architect to use e-mail as means to communicate 
related notice, provided consent was obtained by conduct. E-mail notices must 
satisfy PAM 2006 notice requirements for it to b e rendered valid. Other related 
issues include difficulties to prove time of receipt and authentication of e-mail.
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ABSTRAK
Di b awah PAM Borang Kontrak 2006, Arkitek dib eri kuasa untuk 
mengeluarkan pelb agai notis dan arahan. Seperti yang tertera di dalam kontrak, 
semua notis hendaklah disampaikan, dihantar atau diserahkan melalui pertukaran 
tangan, mel atau penghantaran faksimili. Notis yang dihantar dengan cara lain 
daripada yang dinyatakan dalam kontrak itu b oleh dianggap seb agai tidak sah, 
mengakib atkan penerima b oleh memilih untuk mengab aikannya. Selaras dengan 
perkembangan informasi dan teknologi, kini Arkitek 'b erkomunikasi' atau 
menyampaika notis mereka dengan menggunakan e-mel - satu kaedah yang tidak 
dinyatakan dalam kontrak. Adakah ini b ermakna notis ini tidak b erkesan atau tidak 
b erkuat kuasa? Ia mungkin seb aliknya, kerana dengan lulusnya Akta Perdagangan 
Elektronik 2006, Arkitek kini b oleh menghantar atau mengeluarkan notis-notis yang 
b erkaitan dengan menggunakan e-mel. Seksyen 3 (2) Akta memperuntukkan b ahawa 
e-mel b oleh digunakan seb agai satu cara komunikasi antara pihak yang b erkontrak, 
jika mereka b ersetuju kepadanya melalui tingkahlaku. Tetapi terdapat b eb erapa isu 
yang perlu dib eri perhatian - mampukah penggunaan e-mel memuaskan keperluan 
notis yang dinyatakan dalam PAM 2006, antaranya; notis b ertulis, pengesahan 
pengirim e-mel, penerima dan alamat, tanda tangan elektronik, masa notis dianggap 
telah disampaikan, diterima dan perakuan penerimaan? Tutjuan utama kajian ini 
adalah untuk mengenal pasti isu-isu yang b erkaitan dengan penyampaian notis 
Arkitek melalui e-mel di b awah PAM 2006. Kajian ini memb eri tumpuan kepada 
notis Arkitek seb agaimana PAM 2006 dan kes-kes komersial terpilih dari United 
Kingdom, Australia, Malaysia dan Singapura. Metodologi kajian ini b erasaskan 
analisis data. Kajian ini mendapati, Akta Perdagangan Elektronik 2006, 
memb olehkan Arkitek menggunakan e-mel seb agai cara untuk b erkomunikasi notis 
b erkaitan, sekiranya keb enaran pihak yang b erkontrak diperolehi melalu tingkah laku 
mereka. Notis e-mel yang sah mesti memenuhi keperluan notis di dalam PAM 2006. 
Isu-isu b erkaitan lain termasuk kesukaran untuk membuktikan masa penerimaan dan 
pengesahan e-mel.
